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ON THE RESIDENTIAL CULTURE OF A HISTORICAL URBAN AREA 
Tーhecase of World Heritage site， the old town of Lijiang， Yunnan province， China-
Wakayama University Graduate School of Systems Engineering 
Yosuke Fujiki 
1. Research Background 
The prosperity of tourism deve10pment has been at仕actingattention as a worldwide trend. The 
p山poseof such tourism deve10pment is the activation of economic activities and pursuit of the accompanying 
economic profits. Moreover， such economic activities due to tourism deve1opment， especially in deve10ping 
countries and the world's企ontierregions， have been attracting attention as possib1y the 1ast resort for regiona1 
promotion to improve the regiona1 economies in countries and regions without an economic base. However， on 
the other hand， various inf1uences of rapid tourism deve10pment have been pointed out in many p1aces， and the 
compatibi1i勿of"regiona1 promotion due to tourism deve1opment" and "maintenance and preservation of cu1tura1 
heritage that may become tourist resources" has become a wor1dwide challenge. 
The subject area taken up as a case study in this research is the Wor1d Heritage site， the old town of 
Lijiang in Yunnan province (hereafter， the old town of Lijiang) in the Peop1e's Repub1ic of China (hereafter， 
China). It is one examp1e oftourist deve10pment undertaken by the Chinese government with the aim of 
correcting economic disparities between the coasta1 cities and the impoverished regions in in1and China main1y 
inhabited by minority peop1es. 
Due to the tourism-re1ated deve1opment， it was registered as World Cu1tura1 Heritage in 1997， and 
remarkab1y swift economic growth was achieved as a resu1t， aswell as growth into now being one of China's 
foremost tourist spots. However， on the other hand， various socia1 evi1s have come to 1ight in this p1ace due to 
the inf1uences ofturning it into a tourist spot. Not on1y for "maintenance and preservation oftourist resources" 
but a1so企omthe viewpoint of concem about the disappearance ofva1uab1e 1ifesty1e cu1tures in the region bui1t 
up around the main inhabitants， the Naxi， this is identified as an area that urgently needs to dea1 with tourism 
deve1opment. 
2. Research Purpose 
From the foregoing， with this research， having defined the 1ifesty1e and manners that comprise 
"residentia1 cu1ture" in the traditiona1 houses ofthe old town ofLijiang (hereafter， "residentia1 cu1ture")， with 
regard to the embodied inf1uence on this kind of residentia1 cu1ture of tourism deve10pments for historica1 urban 
areas， the prosperity of turning it into a tourist area became obvious in the period企om2004 to 2007 (part1y 
reinvestigated in 2008)， and企omclariちringthe changes in the various research subjects dea1t with in this 
research， the inf1uences of the tourist deve10pments are drawn out. 
羽市atthis research a仕emptsto clariちrare the following five points: 
[ Points that this research attempts to clarify] 
① In凶f臼lu渇朋len町m飢 c印eoぱftωour巾m development 0∞nt批he“"arch出副lIt協e∞ctur町alc∞om時poωsi耐tion∞oぱft批hetraditional p戸riva仰t旬eh加ou附S問e."
② Influence 0ぱftωour悶 ndevelopment 0∞nt批he‘“‘ fac悶ad白eoぱft批het回raditωi白ona叫lp戸nv刊ateh加ou山S民e."
③ Influence of tourism development on the “building use ofthe traditional private house." 
④ Influence of tourism development on the “actl.凶useof the traditional private hou民"
⑤ Relationship between “tourism development and residential culture." 
4. Originality and Significance of this Research 
While comprehensively applying relevant previous research， this research was carried out with 
attention given to the primary data relating to the activities of the regional communities based on fieldwork. 
Moreover， taking the subject of the old town of Lijiang as an example of tourism developments at the provincial 
city level in China， attention was paid to the embodied influence on residential culture， and this was 
continuously investigated for four and a halfyears. Previous work with a similarly detailed handling ofthe 
residential culture of old town of Lijiang has until now not received international validation. 
From the aforementioned， with regard to the applicable research subjects， this research is the first in 
the world to offer valuable findings， and it also has an unparalleled originality. Moreover， having accepted this， 
the significance of this research may be summarized in the following three points. 
① As well as holding opinions concerning regional development theory， emphasis is placed on primary data 
about the activities of regional societies based on fieldwork with a method of empirical research in an 
a仕emptto grasp social / cultural events. 
② Not limited to empirically clari今ingthe influence of tourism development on residential culnrre， an attempt 
is made to consider the autonomous use of residential culture for regional societies， and their continuous use 
in connection with economic activities. 
③ The themes handled in this research訂enot limited to the research subjects of this research， with reg訂dto 
the multiple problems in many tourism developments and to町 istspots including those in our country， and 
can be thought to obtain widely applicable and useful findings. 
5. Research Frame 
As shown in Figure 1， following the introductory chapter which contains the research summary， the 
composition of this research dissertation may largely be divided into two parts，“Part 1: Location and outline of 
dissertation subjects" and “Part 2: Analysis offieldwork and survey results." 
In “Part 1: Location and outline of dissertation subjects，" having located case study subjects and 
dissertation subjects in this research， a hypothesis is raised with regard to the relationship between the relevant 
dissertation subjects and tourism development. Then， the historical background ofthe old town ofLijiang is 
outlined， and the current administrative measures in the relevant old urban area are apprehended. Having attained 
this， ineach chapter of“Part 2: Analysis of fieldwork and s田veyresults" the five aforementioned points with 
regard to the purpose of the research are clarified. From considering these research results， reference is made 
toward the maintenance and preservation of the relevant residential culture. 
Furthermore， the authenticity ofthe traditional private houses仕eatedin this research is described in 
the auxiliary chapter. 
I 
lntroduction 
[ Part 1 : Locat加，nand ou目ine01 disser加首onsubjects 1 
Chapter 1 : Significance of the research 
Chapter 2: Outline ofthe old tO¥vn ofLijiang and the administiative me錨 U問
【Part2 : Analysls of筒eldwo政 andsurvey開su蹟s1
Chapter 3 : Architectural composition ofthe traditional private house 
Chapter 4: Facade ofthe traditional private house 
Embodied lnfluence 
国圃噌酢
of tourism dcveJopment 
ーーー ・- Chapter 5 : Building use ofthe 1raditional private house 
園田園.
Chapter 6 : Actual use ofthe traditional private house 
[C制lclus加n]
Chapter 7 : Tourism development and the traditional residential culture I 
Consideration 
Epilogue : Conservation of the traditiol1al residential culture 
and出eautonomous tourism 
Auxiliary : The authenticity ofthe traditional private houses 
Figure 1 
II 
6. Research Results 
The main points of each of the research results clarified by this research are indicated below. 
6-1. Embodied influence of tourism development on the "architectural composition of the traditional 
private house" 
① Wi由regardto the "closed model" ofthe traditional priv瓜ehouse， there紅eobserved examples of 
transformation in architectural composition due to the establishment of tourist related facilities. 
② Wi由regardto the "open model" ofthe apert町esof the traditional private house， there訂eobserved 
examples of imitation and misuse conceming the design of the traditional private house， and show-windows 
being added. 
6・2.Embodied influence of tourism development on the "facade composition of the traditional private 
house." 
① The transformation of the traditional private house facade composition due to tourism development is notable 
in the locations where tourists congregate， such as to町 ist聞relatedfacilities and shops. 
② The transformation of the traditional private house facade composition due to tourism development is notable 
in the facades of individually owned traditional private houses， and there is no great disparity between the 
Naxi native people in the old town ofLijiang and other groups. 
6・3.Embodied influence of tourism development on the "b凶Idinguse of the traditional private house." 
① Compared to previously， a remarkable tourist commercialization for the building use of traditional private 
houses has been observed. 
② Commercial activities in the tourism industry has been activated due to an inflow population that replaces the 
pe口nanentpopulation. 
③ In relation to 2， the outflow of the permanent population from the old town of Lijiang is remarkable. 
④ Within "special protection ofthe inhabitants" as well as "general protection ofthe inhabitants" there are 
examples that have already disappeared， and also with regard to the building use of the relevant protected 
inhabitants， there is a remarkable tourism commercialization. 
6-4. Embodied influence of tourism developments on "actual use of the traditional private house." 
① From the viewpoint related to "positional change ofusage，" the usage related to the tourism industry in the 
private house， incases where previously the residents did not participate themselves， the仕aditional，
positional usage of the private house tends to become rarefied or disappear. 
② From the viewpoint related to "area ratio transformation ofusage" an increase has been observed in the usage 
related to tourism of the guestrooms and shops in each private house. 
6-5. Relationship between residential culture and tourism developments 
The tourism development in the old town of Lijiang have an embodied influence on the relevant 
residential culture in relation to each element ofthe "architectural composition ofthe traditional private house，" 
"i吐labitants'lifestyles in the traditional private house，" "population influx accompanying tourism developments， 



















向けて伝えて行く為の、「無形文化遺産の保護に関する条約 (Conventionfor the safeguarding of 
the intangible cultural heritage) Jが採択される。「無形文化遺産の保護に関する条約」では具体的














































































































































ネスコ (UNESCO= United Nations Educational， Scientific and Cultural Organization)による世
界遺産条約 (WorldHeritage Convention) : r世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約





























































ものであり、本研究は 2004年時から現地調査を開始し、 2007年までの主に 3年の期間において、
研究対象に及ばされた本研究で扱う各種要素に対する変容を把握する事を目的に研究を開始したもの
である。
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主軸となる世界遺産登録に向けた動きが開始される。そして 3年後の 1997年 12月4日に、麗江旧
市街地と周辺集落における、歴史的都市景観とそれを構成する建造物群、都市の地理・歴史的背景が
評価され、 rTheOld Town of Lijiang・麗江古城」として、 UNESCOの世界遺産リストへの登録が
2)文献 1)p.5. 




























究による第 I期から第4期の要点を抜粋して引用するに留め 筆者の調査による 2000年以降の最新
情報を「第5期」として加える事とする。したがって、 1985年から 2000年までの当該事項に関す
る詳細については、山村の先行研究を参照されたい12)。
10) 2008年現在、中国では 35件が世界遺産リストに登録されているが、 rTheOld Town of L司iang・麗江古城」は、少数民






























































































































②第 2 期:情勢不安による観光産業の停滞期 (1989 年~1992 年)
(1989年6月の第二次天安門事件における圏内情勢の不安定化は麗江にも深刻な影響を与え、観光
業は停滞を余儀なくされる。その結果、外国人観光客数は激減、前年 (1988年)の麗江県への来訪
外国人観光客数が7576人・回であったのに対し、 1989年は前年の 22%減、 5940人・回を記録す
るのみに留まり、 1990年も 6005人・回と低迷した。ただし一方で、は、この時期には 450万元を投
資して電話網の改善と新規敷設が実施されたり、麗江空港の建設に着工(1992年)しており、'-'-
でのインフラ整備は結果的に、現在に至る観光業の急速な発展を可能にする基礎を築いた。〉
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8) r麗江古城」とは厳密に、世界遺産登録の対象地域 rThe01d Town of Lijiangjを中国語表記した場合の名称である。 rThe



















































































































































22)文献 1)pp.117-120. pp.146-161、文献 15)を参照。
23) したがって、 UNESCO自身は締約国の遺産保護のための計画を作成する事はない。文献 10)




















































































































雲南省麗江古城保護条例は、 2005年 12月2日、雲南省第 10期人民代表常務委員会第 19次会
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尚、本章の内容は筆者による研究論文 iA Study on the Method for Extraction of Tourism-






































































































































































































































































































































































































































































































































































幾多選構造 建築臨機 I ;棟数







j母方の隣家 f:~ifj務忍;見 l 二審名:
からのよこLf本
的な，送路と 約機意見 i j務.:s: 
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主構造 階数 街路側壁画方向 立面類型
棟数
木造 RC造 1階 2階 3階 平側 妻側 両面 その他 開放型 閉鎖型
2005.8 145 9 
















2 16 5 
2(2) 16(5) 4 


























2005.8 2006.8 2007.1 2007.8 変化数
連戸式 259(77%) 267 8 274 7 278 4 
腰壁式 32(10%) 30 -2 22 8ー 16 -6 
形式 聞き戸 14(4%) 15 15 。 15 。21 
連+聞き戸 5(2%) 5 。 6 6 。
その他 19(6%) 19 。 19 。 19 。
細材 13(4%) 10 -3 10 。 10 。
木板 270(81%) 282 12 282 。 279 3ー
木板+格子 3(1%) 3 。 3 。 3 。
階 材質
木板+装飾 22(7%) 21 21 。 22 
14 
開 ガ木板+装飾 6(2%) 6 。 6 。 6 。
口 フ木板+ガラス 11(3%) 10 10 。 10 。
部
ス
入木枠+ガラス 1 (0%) 2 2 。 2 。
り木枠ガ+壁面 3(1%) 2 2 。 2 。
無垢 8(2%) 7 6 4 開2
赤塗装 243(73%) 248 5 248 。 248 。
仕上げ 茶塗装 20(6%) 20 。 20 。 20 。9 
透明塗装 29(9%) 32 3 33 33 。
赤十透明 29(9%) 29 。 29 。 29 。
(工事中) 。 。。 。。 2 2 2 
開
木板 5(2%) 5 。 5 。 5 。
放 三挟式 52(24%) 56 4 57 56 
型 連挟式 63(30%) 63 
。 62 62 。
開 形式 連続式 79(38%) 79 
。 80 79 6 
口 連戸式 7(3%) 7 
。 7 。 7 。
部 腰壁式 1 (0%) 。 。 。
その他 2(1%) 2 。 。
木板 18(8%) 18 。 18 。 18 。
木板+格子 24(11%) 24 。 24 。 24 。
木板 69(33%) 69 。 66 -3 66 。
材質
ガ木板+格子 2(1%) 2 。 2 。 2 。
7 2 フ木板+装飾 38(18%) 38 。 39 40 。
階 ス入木製サッシ 54(26%) 58 4 60 2 57 -3 
開
り木S+壁面 3(1%) 3 。 3 。 3 。
口
金属サッシ 1(0%) 。 。 。
部
無垢 29(14%) 29 。 29 。 29 。
赤塗装 91(44%) 94 3 91 -3 91 。
単
茶塗装 16(7%) 16 。 19 3 19 。
色
透明塗装 10(5%) 10 。 10 。 10 。
仕上げ 他彩色 5(2%) 5 。 5 。 5 。7 
複無垢+他色 5(2%) 5 。 5 。 3 -2 
数赤+透明 47(22%) 48 48 。 48 。
色 赤十他色 5(2%) 5 。 5 。 5 。
金属S表し 1 (0%) 。 。 。
建具なし 5(2%) 5 。 5 。 5 。。




閉 その他 5 2 3ー
鎖 木板 4 3ー
型 材質 木板+装飾 2 2 。 変化なし 5 
開 ガラス 2 。ー2
口 無垢 。
部 仕上げ 赤塗装 5 -4 変化なし 5 





2005.8 2006.8 2007.1 2007.8 変化数
木柱 84(9) 86(9) 2 86(9) 。86(10) 
不明+板張り 3(2) 3(2) 。 3(2) 。 3(2) 。
日干しレンガ 14(1) 14(1) 。14(1) 。12(1) -2 
平青灰色レンガ 25(25) 25(24) 25(24) 。25(24) 。
躯体 積赤褐色レンガ 4(2) 4(2) 。 4(2) 。 4(2) 。3 
み青+赤混在 。 。。 。。
石積み 2(2) 2(2) 。 2(2) 。 2(2) 。
コンクリート 8(3) 8(3) 。 8(3) 。 8(3) 。
不明 90 91 91 。 90 
赤塗装 77 77 。 77 。 76 。
開 茶塗装 。 。 。
放 透明塗装 。 2 2 2 。 2 。
型 漆喰 16 16 。 16 。 15 
モルタル 6 7 7 。 7 。
モルタル+漆喰 37 37 。 37 。 35 -2 
仕上げ モルタjレ+目t也 10 1 1 11 。 1 1 。2 
小石貼り 2 2 。 2 。 2 。
レ
1-A 9 9 。 9 。 9 。
ン 1-8 15 15 。 15 。 14 
ガ 2-A 2 2 。 2 。 2 。
貼 2-8 9 9 。 9 。 9 。
り異形レンガ 2 2 。 2 。 2 。
(工事中) 。 。。 。。 2 2 2 
日干しレンガ 2 
RC 1 (1) 。

















































































5 9 7 
4(2) 9(4) 7 
4(3) 9(3) 7 
4(3) 9(2) 7 
41 
変化なし




















2005.8 2006.8 2007.1 2007.8 変化数
連戸式 80(76%) 81 85 4 85 。
形式
腰壁式 11 (11%) 10 6 -4 6 。
5 
聞き戸 11 (11%) 1 1 。 11 。 11 。
連+聞き戸 2(2%) 2 。 2 。 2 。
階 木板 98(94%) 98 。 95 -3 95 。
開 材質 木板+格子 5(5%) 5 。 5 。 5 。 3 
口 木板+装飾 1 (1%) 。 4 3 4 。
部 無垢 1 (1%) 。 。。 。。
仕上げ
赤塗装 101 (97%) 102 102 。 102 。
茶塗装 2(2%) 2 。 2 。 2 。
透明塗装 。 。。 。。 。。
木板 2(2%) 2 。 2 。 2 。
開 三挟式 42(43%) 42 。 42 。 45 3 
放 形式 連挟式 24(24%) 24 。 24 。 20 -4 4 
型 連続式 31(31%) 31 。 31 。 31 。
開 その他 。 。。 。。
口 木板 4(4%) 4 。 4 。 3 
部 格子 25(25%) 25 。 25 。 26 
2 素材
ガ+格子 1 (1%) 。 。 。
ガ+装飾階 2(2%) 2 。 2 。 2 。
開 ガラス 65(66%) 65 。 65 。 65 。
口 ガ+金属 2(2%) 2 。 2 。 2 。
吉日 無垢 27(27%) 24 3ー 24 。 22 四2
無垢+他色 3(3%) 3 。 3 。 3 。
赤塗装 44(45%) 44 。 44 。 44 。
仕上げ
赤+透明塗装 13(13%) 13 。 15 2 15 。
10 
赤+他色 6(6%) 6 。 6 。 6 。
茶塗装 2(2%) 2 。 2 。 7 5 
透明塗装 3(3%) 6 3 4 ー2 -3 
他色彩 1 (1%) 。 。 。
形式
聞き戸 2 3 3 。 3 。
その他
4 
2 5 3 5 。 5 。
閉 木板 2 2 。 2 。
ま員 木+ガラス 2 3 3 。 2 
型 素材 金属 。 。 。 5 
開 ガ+金属 。 。 。
口 その他 。 。 2 
部 赤塗装 2 4 2 4 。 3 
仕上げ 他色 2 2 。 2 。 2 。 5 





2005.8 2006.8 2007.1 2007.8 変化数
木柱 26 
日干しレンガ 9 (3) 
躯体 焼成レンガ青灰色-c 7 (7) 変化なし 。
不明+木板 6 (3) 
不明 12 










焼成レンガ青灰色目C 1 (1) 
焼成レンガ赤褐色ーC 2 
トタン 1 (1) 
不明 3 E 




納西族 他の少数民族 漢族 その他
05年時経営者 22 12 25 。
ファサード変容
05/8→06/8 。 。 。
が生じた間数
06/8→07/1 。 2 。
07ハ→07/8 。 5 。
1) r他の少数民族」は白族が 11、蔵族が I。
4-3-2. [現文巷]の調査結果に対する分析
企業 不明


































かったのに対し、 2007年 8月時では、庖舗専用が32棟に増加する一方、住居専用が 17棟に減少し
ており、当該要素における比率が逆転している(表 11)。
以上の総棟の内、本節4-1に規定した①の変容が認められた事例に対しては、前項の表記に準じて





木造 RC造 1階 2階 3階 桁側 妻側 両面 その他
2005.8 75(2※) 3 27 46 2 641 
2006.8 27 46 2 
2007.1 変化なし 変化なし 25 45 2 変化なし
2007.8 26 47 2 
1 )※建築物75棟の他に空き地 l、塀lがあり、これを合わせると調査対象は計77である。
庖舗専用 GH 
2005.8 26 6 
2006.8 29 8 
2007.1 29(6) 8 




3 5 28 
4 5 25 
4(2) 4 22 

























? ? ? ?



















































2005.8 2006.8 2007.1 
連戸式 73(61%) 83 10 85 2 
腰壁式 24(20%) 19 5ー 14 -5 
聞き戸 16(13%) 15 15 。
連+開き戸 1(1%) 。 01 -1 
その他 4(3%) 3 ・1 3 。
木板 81(68%) 84 3 82 2ー
木板+格子 2(2%) 2 。 2 。
木板+装飾 18(14%) 18 。 18 。
木+ガラス 6(5%) 6 。 6 。
日干しレンガ 2(2%) 2 。 2 。
木石積み 3(3%) 3 。 21 -1 
長焼成レンガ(青) 1(1%) 2 2 。
材焼成レンガ(赤) 3(3%) 3 。 2 ・1
コンクリー卜 2(2%) 。
無垢 15(13%) 12 -3 91 -3 
赤塗装 79(66%) 78 77 
茶塗装 10(8%) 13 3 13 。
透明塗装 11(9%) 16 5 16 。
他色 3(2%) 21 -1 2 。
(工事中) 3(2%) 0 ・3 4 4 
木板 6(6%) 51 -1 5 。
三挟式 13(14%) 19 6 19 。
連挟式 33(35%) 31 -2 31 。
連続式 32(34%) 30 -2 30 。
その他 8(8%) 10 2 91 -1 
木板 7(7%) 61 -1 6 。
格子 11(12%) 11 。 11 。
ガ+木板 35(37%) 34 33 
ガ+格子 1(1%) 01 -1 。。
ガ+装飾 3(3%) 3 。 3 。
ガフス 29(31%) 35 6 35 。
金属サッシ 2(2%) 2 。 2 。
その他 4(4%) 4 。 4 。
無垢 19(20%) 19 。 18 
無垢+他色 8(8%) 8 。 8 。
赤塗装 31 (34%) 28 3ー 28 。
赤+透明塗装 7(7%) 7 。 7 。
赤+他色 1(1%) 。 。
茶塗装 5(5%) 7 2 7 。
茶+透明塗装 2(2%) 2 。 2 。
透明塗装 12(13%) 16 4 16 。
他色彩 6(6%) 6 。 6 。
金属S表し 1(1%) 。 。
(工事中) 3(3%) 0 ・3 3 3 
木板 2(4%) 2 。 2 。
三挟式 14(29%) 8 ・6 8 。
連挟式 3(6%) 3 。 3 。
連続式 6(13%) 12 6 12 。
聞き戸 7(15%) 7 。 7 。
その他 16(33%) 17 17 。
木板 13(27%) 13 。 13 。
木板+格子 2(4%) 2 。 2 。
木板+ガフス 17(35%) 11 -6 11 。
ガ+装飾 7(15%) 7 。 7 。
ガフス 3(6%) 10 7 10 。
金属サッシ 6(13%) 6 。 6 。
無垢 11 (23%) 81 -3 8 。
赤塗装 21(44%) 18 -3 18 。
透明塗装 11 (23%) 20 9 20 。
















15 2 16 
19 3 























































2005.8 2006.8 2007.1 2007.8 
木柱 25(5) 25(5) 。23(4) -3 26(6) 
不明+板張り 2(2) 2(2) 。 2(2) 。 2(2) 
日干しレンガ 10(4) 9(4) 8(4) 8(4) 
平青灰色レンガ 11(11) 11 (11) 。11 (11) 0111 (11){l} 
積赤褐色レンガ 4(4) 4(4) 。 3(3) 3(3) 
み青+赤混在 。 。
石積み 1 (1) 1(1) 。 1(1 ) 。 1 (1) 
コンクリート 2(2) 1(1 ) 1 (1) 。 1 (1) 
不明 31 34 3 32 -2 35(1) 
赤塗装 20 18 -2 17 17 
茶塗装 。 2 2 2 。 2 
白塗装 。 。。 。。
漆喰 5 4 3 3 
モルタル 2 2 。 2 。 2 
モルタル+漆喰 19 20 20 。 21 
モjレタJレ+目t也 4 6 2 5 6 
レ 1-A 4 4 。 3 3 
ン 1-8 
ガ
3 3 。 3 。 3 
貼 2-8 。 。 l{l} 
り異形レンガ 。 。。 。。
日干しレンガ 5(2) 4(2) 4(2) 。 4(2) 
青灰色レンガ平 9(9) 9(9) 。 9(9) 。 9(9) 
不明 13 15 2 15 。15{l} 
漆喰 5(剥離1)4(剥離/塗直し) 4(剥離1) 01 4(剥離1)
モルタル+漆喰 5 6 6 016(塗直し1)
モJレタJレ+目t也 2 2 。 2 
仕上げレ 1-A 。 。
ン 1-8 。 。
ガ
貼 2-8 3 3 
。 3 。 3{l} 






























庖舗看板においては、従前における「中国語」のみの表記から、「中国語J r納西語J r英語」の 3
カ国語に表記を変更したものが認められ、当該理由については、本節4-2-2に同様で、あると考えられ
る。
















翠文段/双石段における総棟数は、 2005年時には 164棟、 2006年時には 165棟であり、その後
の調査における棟数の変容は無い。これらの棟は街路に対して平入りの構成を取る開放型が全体の 8
割以上を占めており(表 14)、また、全体の 6割以上を庖舗専用の棟が占めている(表 15)。
以上の総棟数の内、本節4・1tこ規定した①の変容が認められた事例に対しては、前項の表記に準じ




主構造 階数 街路側壁面方向 立面類型
木造 RC造 1階 2階 3階 桁側 妻側 開放型 閉鎖型
2005.8 164 153 1 1 69 84 1 1 134 30 138 26 
2006.8 165 155 10 65 88 12 136 29 144 21 
2007.1 165 155 10 64 89 12 136 29 144 21 
2007.8 165 155 10 63 90 12 136 29 143 201 
1 )※2005年時における建築物 164棟の他に塀3があり、これを合わせると調査対象は計 167である。
庖舗専用 GH 
2005.8 104 9 
2006.8 107(32) 9 
2007.1 107(17) 9 




10 6 17 
10(6) 5(2) 13 
4 
3 
10(4) 5(2) 13 3(1 ) 


































2005.8 2006.8 2007.1 2007.8 
連戸式 174(58%) 176 2 169 -7 173 4 
腰壁式 68(22%) 88 20 91 3 89 -2 
形式 聞き戸 28(9%) 27 26 25 
連+開き戸 5(2%) 4 ・1 4 。 4 。
その他 24(8%) 21 -3 23 2 24 
細材 7(2%) 7 。 7 。 7 。
木板 188(62%) 181 二1 174 -7 178 4 
木板+格子 3(1%) 3 。 3 。 3 。
材質 木板+装飾 26(9%) 25 24 24 。
木板+ガラス 8(3%) 6 ・2 6 。 31 -3 
階 kサッシガフノ 15(5%) 61 -9 6 。 3 ・3
開 その他 52(17%) 88 36 93 5 97 4 
ロ 無垢 12(4%) 41 29 52 11 52 。
部 赤塗装 179(60%) 166 -13 154 -12 156 2 
茶塗装 37(12%) 25 -12 26 29 3 
透明塗装 27(9%) 34 7 34 。 29 -5 
仕上げ 他色 7(2%) 3 ・4 3 。 3 。
複無垢+他色 10(3%) 22 12 19 -3 23 4 
数赤+透明 19(6%) 18 18 。 16 2ー
色赤+他色 5(2%) 41 -1 4 。 4 。
金属サッシ表L 3(1%) 3 。 3 。 3 。
建具なし 4(1%) 0 ・4 2 2 2 。
(工事中) 。 3 2 0 ・3
木板 1(0%) 0 ・1 。。 2 2 
三挟式 31(14%) 30 28 -2 26 -2 
連挟式 66(30%) 69 3 65 -4 63 2ー
形式
連続式 52(23%) 48 -4 52 4 41 -11 
連戸式 6(3%) 5 ・1 5 。 9 4 
その他 10(4%) 10 。 10 。 9 ・1
木板 4(2%) 21 -2 2 。 4 2 
木板+格子 11(5%) 10 10 。 10 。
ガ 木板 107(48%) 105 -2 109 4 97 ー12
2 材質 ラ木板+格子 10(4%) 11 71 -4 8 
階 ス木板+装飾 2(1%) 3 2ー 。
開 入木製サッシ 16(7%) 15 15 。 14 
口 り木S+壁材 16(7%) 16 。 16 。 16 。
部 無垢 18(8%) 16 -2 15 18 3 
赤塗装 111(50%) 104 -7 103 92 -11 
茶塗装 13(6%) 12 -3 14 2 9 ・5
透明塗装 5(2%) 8 3 8 。 11 3 
仕上げ 他色 3(1%) 3 。 3 。 3 。
無垢+他佳 2(1%) 2 2 2 。 2 2 z赤十透明 5(2%) 5 。 5 。 5 。
色赤+他色 9(4%) 9 。 9 。 9 。
茶+無垢 0(0%) 3 3 2ー -2 
建具なし 57(26%) 81 24 84 3 83 
ニ挟式 4 4 。 4 。 3ー
連挟式 。 。 0 ・1
形式 連続式 5 3 ・2 3 。 3 。
開き戸 8 6 ・2 6 。 41 -2 
その他 33 28 -5 28 。 26 2ー
木板 9 7 ・2 7 。 51 -2 
木板+格子 12 12 。 12 。 10 -2 
材質
木板+ガラス 24 17 二1 17 。 13 -4 
ガラス 6 6 。 6 。 6 。
無垢 14 11 3ー 11 。 9 ・2
赤塗装 31 29 -2 29 。 23 -6 
仕上げ 茶塗装 2 01 -2 。。 。。
透明塗装 2 2 。 2 。 2 。
他色 2 0 ・2 。。 。。





























2005.8 2006.8 2007.1 
木柱 46(21) 59(34) 13 59(34) 。
不明+板張り 3(3) 3(3) 。 4(4) 
日干しレンガ 15 14 14 。
平青灰色レンガ 29(28) 29(28) 。27(26) -2 
積赤褐色レンガ 11(1) 10(1) 10(1) 。
み青+赤混在 1 (1) 1 (1) 。 1(1) 。
石積み 7(7) 7(7) 。 7(7) 。
コンクリート 9(2) 8(1) 8(1) 。
不明 94 86 -8 84 -2 
赤塗装 24 24 。 24 。
茶塗装 。 。
漆喰 4 31 -1 3 。
モルタル 4 31 -1 3 。
モルタル+漆喰 48 45 3ー 45 。
モルタル+目地 32 27 5ー 27 。
描画 3 2 ・1 2 。
モルタル加工 5 5 。 5 。
レ 1-A 10 10 。 91 -1 
ン 1・B 16 
ガ
16 。 16 。
貼 2国B 4 5 5 。
り 3・B 。 01 -1 
日干しレンガ 8 8 。 8 。
平青灰色レンガ 3(3) 1 (1) -2 1(1) 。
積赤褐色レンガ 1 (1) 1 (1) 。 1 (1) 。
み青+赤混在 1(1) 01 -1 。。
石積み 1 (l) 1 (1) 。 1 (1) 。
コンクリート 3(1) 2 ・1 2 。
コンクリブロック 1 (l) 01 -1 。。
不明 13 12 12 。
漆喰 71 7(剥離5) 01 7(剥離3) 。
モルタル 。 。
モルタル+漆喰 11 10 10 。
モルタル+目地 4 4 。 4 。
レ 1-A 4 4 。 4 。
ン 1-8 4 4 。 4 。
ガ
貼 2聞B 8 3 ・5 3 。
4-5-2. [翠文段/双石段]の調査結果に対する分析
2007.8 変化数




















































































05年時所有者 87※ 。 39 41 
ファサード変容が
05/8→06/8 45 。 5 
06/8→07ハ 15 。 2 
生じた間数






納西族 他の少数民族 漢族 その他
05年時経営者 59 1 1 24 6 
05/8→06/8 23 4 10 6 
ファサード変容が
06/8→07ハ 10 。 3 2 
生じた間数




































木造 RC造 1階 2階 3~皆 桁側 妻側 両面
86 18 2 









4 。 。 13 
4(1) 。 。 13 
4 。 。13(1) 

























2005.8 2006.8 2007.1 2007.8 変化数
連戸式 219(90%) 218 220 2 220 。
腰壁式 7(3%) 7 。 7 。 7 。
形式 開き戸 7(3%) 7 。 7 。 7 。 6 
連+開き戸 1 (1%) 。 2 
その他 4(2%) 6 2 51 -1 6 
木板 61(26%) 65 4 71 6 71 。
木板+装飾 125(50%) 120 -5 117 -3 117 。
階
材質 木板+ガラス 1 (1%) 。 2 2 。12 
開
ガラス 4(2%) 6 2 51 -1 5 。
口
金属製 47 。 46 45 
部 47(20%) 
赤塗装 116(48%) 120 4 123 3 122 
開
茶塗装 17(7%) 17 。 19 2 19 。
放 仕上げ 透明塗装 20(8%) 21 21 
。 21 。12 
型 赤+透明塗装 84(35%) 78 -6 75 3ー 75 
。
開 金属表し 1(1%) 3 2 3 
。 3 。
口 工事中 1(1%) 01 -1 。。 。。
部 連続式 90(53%) 90 。 94 4 98 4 
形式 連挟+壁面 70(41%) 70 。 70 。 70 。14 
その他 。 6 6 2 。 01 -2 
木+格子 13(8%) 13 。 13 。 13 。
2 木板+ガラス 60(35%) 60 。 64 4 68 4 
階
素材 装飾+ガラス 17(10%) 17 。 17 。 17 。14 
開
木ガ+壁画 70(41%) 70 。 70 。 70 。
口
金属サッシ 。 6 6 21 -4 01 -2 
部
赤塗装 104(61%) 110 6 110 。 110 。
仕上げ 赤+透明塗装 47(28%) 47 。 47 。 47 。
透明塗装 9(5%) 9 。 9 。 11 2 
建具なし 10(6%) 41 -6 4 。 21 -2 6 
表23:東大街・閉鎖部の変容
出所:筆者・北山めぐみ作成(初出:文献8)








赤塗装 53 53 。 53 。
茶塗装 4 4 。 4 。
開
モルタル 。 。。 2 2 
放
モルタル+漆喰 19 19(剥離1) 。 17 -2 
型
イ土 モルタル+目地 33 33(剥離1) 。 33 。
上 描画 3 3 。 3 。変化なし 2 
げ 焼 青灰色1-A 。 。




ガ 青灰色2-8 7 7 。 7 。







建築用途に関して、 2005年時では庖舗専用が67棟であり、 2006年、 2007年 1月時には変容は



































」 個人主体 I I I I 
巴51F時所有者 納西族，lそ一の一他一政府 不明総間数
ファサ ド変容が 8→06/8 1 BO O 86 
生じた間数 ~ム/8→07/1 0 8 0 司恒t










10 5 9 。
05/8→06/8 2 3 。
06/8→07/1 2 。 。











































































































11) FUJIKI Yosuke i A Study on the Method for Extraction of Tourism-Impact on a Historical 
Townscape : A Case of the Old Town of Lijiang， Yunnan Province， Chinaj European 
Commission Office of the President of the Czech Republic W'Proceedings of 7th European 











































































































































































































については、以下同様に(図 3) (表3) (表4)に示した。
3-2. [第1段階]の調査結果に関する分析と観光開発の影響
3-2-1. [第1段階]の分析
[第 I段階]の調査結果を見ると、 2000年6月時から 2004年8月時までに、総底舗数が286軒
から 338軒へと 52軒の増加が認められ、麗江旧市街地中心部において商業化が進行している事がわ








































































観光飲食 39 11.5% レストラン、喫茶居、パ一等
宿泊施設(注1) 15 4.4% 民宿(注2)
一般業種 26 7.7% 
一般物販・サービス 20 5.9% 日用雑貨、衣類品庖(注3)
一般飲食 6 1.8% 大衆食堂
計 338 100.0% 



























漢族 その他 漢族 白族 納西族 その他
6 70 8 7 
2 。 7 。 2 。。。。。。
8 77 9 9 
4.2% 0.5% 40.7% 4.8% 0.5% 4.8% 
5 2 17 3 。。。 7 。。。
5 2 24 3 。
5.2% 2.1% 24.7% 3.1% 0.0% 1.0% 
13 3 101 12 10 








納西族 漢族 その他 漢族 白族 納西族 その他
観光業種
観光物販 71 。 3 104 51 。 7 
観光飲食 15 。 15 。 3 
宿泊施設 5 。。 8 2 。。
小計 91 。 4 127 53 10 
29.4% 0.0% 1.3% 41.0% 17.1% 0.3% 3.2% 
一般業種
一般物販 12 。 2 。。
一般飲食 4 。。 2 。。。
小計 16 。 3 2 。。
61.5% 3.8% 0.0% 11.5% 7.7% 0.0% 0.0% 
全体計
107 4 130 55 10 





4 。 145 。。 38 。 6 
5 。 189 
2.6% 0.0% 100.0% 
15 3 88 。。 9 
15 3 97 
15.5% 3.1% 100.0% 
20 3 286 
7.0% 1.0% 100.0% 
企業 不明
合計
19 256 (注)。 4 39 。。 15 
23 310 (注)
0.3% 7.4% 100.0% 
3 20 。。 6 
3 26 
11.5% 3.8% 100.0% 
4 24 336 (注)














限ってみると、同 387軒から同412軒と 25軒の増加が認められ、一般業種においては、同 18軒か
ら同 15軒へと 3軒の減少が認められる。一方、専用住宅として使用されていた民家は、 2005年8






























業種類型 軒数(軒) 割合 業種の詳細
観光業種 464 84.36% 
観光物販・サービス 387 70.36% 土産物庖等
観光飲食 56 10.18% レストラン、喫茶居、パ一等
宿泊施設(注 1) 21 3.82% 民宿、企業が所有する招待所
一般業種 18 3.27% 
一般物販・サービス 17 3.09% 日用雑貨、衣類品庖等
一般飲食 0.18% 大衆食堂
公共サービス 14 2.55% 銀行・郵便局・トイレ等
専用住宅 34 6.18% 住居
不明 20 3.64% 





業種類型 軒数(軒) 割合 業種の詳細
観光業種 482 85.92% 
観光物販・サービス 412 73.44% 土産物庖等
観光飲食 51 9.09% レストラン、喫茶居、パ一等
宿泊施設(注 1) 19 3.39% 民宿
一般業種 15 2.67% 
一般物販・サービス 15 2.67% 日用雑貨、衣類品庖等
一般飲食 。 0.00% 大衆食堂
公共サービス 14 2.50% 銀行・郵便局・トイレ等
専用住宅 29 5.17% 住居
不明 21 3.74% 













地番 建造年代 1997年当時の用途 2005年3月時の用途
積善巷21 1949年以前 専用住宅 民宿
重 積善巷34 100年以上前 専用住宅 民宿
占
密士巷47 1949年以前 ホテル 女消失
保
密士巷53 1949年以前 専用住宅 喫茶庖
書ロ3室ζ 
密土巷14 清代乾龍年間 専用住宅 民宿
民
四方街1 1949年以前 専用住宅 レストラン
居
四方街17 1949年以前 専用住宅 レストラン
積善巷106 1930年代 住宅+薬局 女消失
積善巷105 1930年代 専用住宅 女消失
積善巷101 50数年前 専用住宅 *消失
積善巷85 1949年以前 専用住宅 女消失
積善巷63 不明 専用住宅 市政府関連事務所
一 積善巷4 1949年以前 ホテル ホテル
般 積善巷25 1949年以前 専用住宅 民宿
保
密士巷48 1949年以前 ホテル 女消失
護
密士巷43 1949年以前 街道弁事処 ホテル
民
密士巷74 1930年代 民間音楽隊ホール 病院
居
密士巷78 清代末 専用住宅 専用住宅(賃貸)
百歳坊33 1949年以前 写真館 市政府関連事務所
百歳坊35 1930年代 専用住宅 専用住宅
百歳坊56 1949年以前 専用住宅 観光客向け文化広報施設
























































































2) Nawit ONGSAVANGCHAI・布野修司 rSPATIALFORMATION AND TRANSFORMATION OF 
SHOPHOUSE IN THE OLD CHINESE QUARTER OF PATANI， THAILANDj日本建築学会計画
系論文集第598号、 pp.1-9、2005.
3) M.F.Drdacky rIMPACT AND RISKS OF TOURISM IN CULTURAL HERITAGE 
ENVIRONMENT j Proceedings of the Scientific Conference: Preservation、Developmentand 






6) Word Heritage Committee r Justification for Inscription : The Old Town of Lijiang， Report of 
















































































































































































































































4-1-1. [事例 1]<<重点保護民居・閉鎖型)(調査時期:2004年8月・ 2005年8月)
東南のコーナ一部に大門を有し、北側に正房を有する伝統的な四合五天井の棟配置をとる閉鎖型の

























































































































































































































































































































































































































































































































るようになり、 C氏自身も 2003年 10月に隣接する民家ヘ転居し、 2004年時の調査時においてこの
民家は、観光産業に従事するために移住してきた人々の住居ならびに庖舗として、その全てが使用さ
れており、ここに当地における住民の伝統的な生活風景を見ることはできない。









































































いる。さらに、 D氏が所有する北側の棟は、元は伝統的な 3間の正房であったが、 2003年に麗江市














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世界における海外旅行者数の変遷は、 UNWTO(世界観光機関・ TheWorld Tourism 
Organization) 2)発表のデータによれば、 1950年の約2530万人から 1960年には約6930万人、
1970年には約 l億 6580万人、 1980年には約2億 7810万人、 1990年には約4億 3950万人、
2000年には約6億 8700人へと、ここ 50年の聞に急激な増加を遂げている(表1)。更には、 2010
年には約 10億人、 2020年には約 16億人に達すると予測されている。また、アジアにおける海外旅
行者数(該当地域への到着旅行者数)の変遷に着目すると、 1950年の僅か約20万人から 1960年に
は約90万人、 1970年には約620万人、 1980年には約2300万人、 1990年には約9280万人、
2000年には約 l億 1050人と激増しており、 1950年から 2000年の聞における海外旅行者数の成長




International Tourist Arrivals， 1950・2005合
Intemational Tourist Arrivals (million) Change over pre'叫ousyear (%) 
World Africa Americas 
Asia and the 
Europe Middle East World Africa Americas 
Asia and the 
Europe Middle East 
Pacific Pacific 
1950 25.3 0.5 7.5 0.2 16.8 0.2 
1960 69.3 0.8 16.7 0.9 50.4 0.6 
1965 112.9 1.4 23.2 2.1 83.7 2.4 
1970 165.8 2.4 42.3 6.2 113.0 1.9 
1975 222.3 4.7 50.0 10.2 153.9 3.5 
1980 278.1 7.2 62.3 23.0 178.5 7.1 
1981 278.6 8.1 62.5 24.9 175.5 7.6 0.2 13.2 0.3 8.0 -1.7 7.3 
1982 276.9 7.6 59.7 26.0 175.3 8.3 -0.6 -6.6 -4.5 4.5 -0.1 8.8 
1983 281.8 8.2 59.9 26.6 179.6 7.5 1.8 8.4 0.4 2.3 2.4 -9.5 
1984 306.8 8.9 67.4 29.5 193.4 7.7 8.9 7.5 12.5 10.8 7.7 2.3 
1985 320.1 9.7 65.1 32.9 204.3 8.1 4.3 9.2 -3.4 11.6 5.7 5.6 
1986 330.2 9.4 70.9 36.8 206.2 6.9 3.2 -3.1 8.9 12.1 0.9 -14.9 
1987 359.7 9.9 76.6 42.1 223.9 7.2 8.9 5.1 8.0 14.3 8.6 4.0 
1988 385.0 12.6 83.0 48.7 231.6 9.1 7.0 27.7 8.4 15.8 3.4 26.2 
1989 410.1 13.9 86.9 49.4 250.7 9.2 6.5 10.3 4.7 1.4 8.3 1.9 
1990 439.5 15.2 92.8 56.2 265.6 9.6 7.2 9.7 6.8 13.7 6.0 4.3 
1991 442.5 16.3 95.3 58.0 263.9 8.9 0.7 7.2 2.7 3.3 0ー.7 -7.1 
1992 479.8 18.3 102.2 65.8 282.2 11.3 8.4 12.2 7.3 13.4 6.9 25.9 
1993 495.7 18.9 102.2 72.3 290.8 1.4 3.3 3.3 0.0 10.0 3.0 1.4 
1994 519.8 19.3 105.1 80.1 303.1 12.1 4.9 1.9 2.9 10.7 4.2 6.3 
1995 540.6 20.4 109.0 82.4 315.0 13.7 4.0 5.9 3.7 3.0 3.9 12.9 
1996 575.0 22.2 114.5 90.4 332.1 15.8 6.4 8.9 5.0 9.7 5.4 15.0 
1997 598.6 23.2 116.2 89.7 352.9 16.7 4.1 4.2 1.5 0ー.8 6.3 5.8 
1998 616.7 25.6 119.1 89.4 364.6 18.0 3.0 10.4 2.5 -0.4 3.3 7.9 
1999 639.6 27.0 121.9 98.7 370.5 21.5 3.7 5.5 2.4 10.5 1.6 19.5 
2000 687.0 28.3 128.1 110.5 395.9 24.2 7.4 4.7 5.1 12.0 6.9 12.4 
2001 686.7 29.1 122.1 115.7 395.2 24.5 。。 3.0 -4.7 4.7 -0.2 1.4 
2002 707.0 30.0 116.7 124.9 407.0 28.5 2.9 2.8 -4.4 7.9 3.0 16.1 
2003 694.6 31.6 113.1 113.3 407.1 29.5 -1.7 5.3 -3.1 -9.3 0.0 3.7 
2004 765.1 34.5 125.7 144.2 424.4 36.3 10.1 9.1 11.1 27.3 4.3 22.8 
2005* 806.8 37.3 133.5 155.4 441.5 39.0 5.5 8.3 6.2 7.8 4.0 7.6 
1) *は表2参照。
2) UNWTOが国際連合の専門機関となる前は、略称を WTOとしていたが、後に設立され「世界貿易機関」の略称が同じく







Average annual growth (%) 
World Africa Americas 
Asia and the Europe Middle East 
Pacific 
1950・2000 6.8 8.3 5.8 13.1 6.5 10.1 
1950・2005* 6.5 8.1 5.4 12.5 6.1 10.1 
1950・1960 10.6 3.7 8.4 14.1 11.6 12.3 
1960・1970 9.1 12.4 9.7 21.6 8.4 11.5 
1970・1980 5.3 11.6 4.0 13.9 4.7 14.3 
1980・1990 4.7 7.8 4.1 9.3 4.1 3.1 
1980・1985 2.9 6.1 0.9 7.4 2.7 2.7 
1985・1990 6.5 9.5 7.3 11.3 5.4 3.5 
1990-2000 4.6 6.4 3.3 7.0 4.1 9.6 
1990・1995 4.2 6.1 3.3 8.0 3.5 7.3 
1995・2000 4.9 6.7 3.3 6.0 4.7 12.0 

























International Tourist Arrivals by Country of Destination 
International Tourist Arrivals (1000) 
Average annualgrowth 
(%) 
1990 1995 2000 2002 2003 2004* 90・'00 '00-'04* 
Asia and the Pacific 56，138 82，747 111，372 126，075 114，237 145，491 7.1 6.9 
North-East Asia 26，367 41，256 58，276 68，250 61，732 79，412 8.3 8.0 
China 10，484 20，034 31，229 36，803 32，970 41，761 11.5 7.5 
Hong Kong (China) . . 8，814 10，689 9，676 13，655 11.6 
Japan 3，236 3，345 4，757 5，239 5，212 6，138 3.9 6.6 
Korea， D P Rp 115 . . 400 . . 
Korea， Republic of 2，959 3，753 5，322 5，347 4，754 5，818 6.0 2.3 
Macao (China) 2，513 4，202 5，197 6，565 6，309 8，324 7.5 12.5 
Mongolia 147 108 137 229 201 301 -0.7 21.7 
Taiwan (pr. of China) . 2，332 2，624 2，978 2，248 2，950 3.0 
South-East Asia 21，469 29，173 37，763 42，859 37，034 48，309 5.8 6.4 
Brunei Darussalam 377 498 984 . . . 10.1 
Cambodia 17 220 466 787 701 1，055 39.2 22.7 
Indonesia 2，178 4，324 5，064 5，033 4，467 5，321 8.8 1.2 
Lao P.D.R. 14 60 191 215 196 236 29.9 5.5 
Malaysia 7，446 7，469 10，222 13，292 10，577 15，703 3.2 11.3 
Myanmar 21 117 208 217 206 242 25.8 3.9 
Philippines 1，025 1，760 1，992 1，933 1，907 2，291 6.9 3.6 
Singapore 4，842 6，422 6，917 6，997 5，705 . 3.6 
Thailand 5，299 6，952 9，579 10，873 10，082 11，737 6.1 5.2 
Vietnam 250 1，351 2，140 2，628 2，429 2，972 24.0 8.6 
Oceania 5，152 8，085 9，247 9，133 9，046 10，157 6.0 2.4 
American Samoa 26 34 44 . . . 5.4 
AU5tralia 2，215 3，726 4，530 4，420 4，354 4，774 7.4 1.3 
Cook 15 34 48 73 73 78 83 7.9 3.4 
Fiji 279 318 294 398 431 500 0.5 14.2 
French Polyne5ia 132 172 252 189 213 212 6.7 -4.2 
Guam 780 1，362 1，287 1，059 910 1，160 5.1 -2.6 
lくiribati 3 4 5 5 5 3 4.8 -8.9 
Marshallls 5 6 5 6 7 9 0.4 14.7 
Micronesia (Fed.St.of . . 21 19 18 19 -1.9 
N.Mariana Is 426 669 517 466 452 525 2.0 0.4 
New Caledonia 87 86 110 104 102 100 2.4 -2.4 
New Zealand 976 1，409 1，787 2，045 2，106 2，348 6.2 7.1 
Niue 2 2 2 3 3 6.6 7.6 
Palau 33 53 58 59 68 95 5.8 13.1 
Papua New Guinea 41 42 58 54 56 59 3.5 0.4 
Samoa 48 68 88 89 92 98 6.2 2.8 
Solomon Is 9 12 . . . . 
Tonga 21 29 35 37 40 41 5.2 4.2 
Tuvalu 1.0 4.1 
Vanuatu 35 44 58 49 50 61 5.2 1.5 
South Asia 3，150 4，233 6，086 5，833 6，426 7，613 6.8 5.8 
Bangladesh 115 156 199 207 245 271 5.6 8.1 
Bhutan 2 5 8 6 6 9 14.3 5.0 
India 1，707 2，124 2，649 2，384 2，726 3，457 4.5 6.9 
Iran 154 489 1，342 1，585 1，546 1，659 24.2 5.4 
Maldives 195 315 467 485 564 617 9.1 7.2 
Nepal 255 363 464 275 338 385 6.2 -4.6 
Pakistan 424 378 557 498 501 648 2.8 3.9 










































































「もう lつの観光 (alternativetourism) Jを筆頭とする新たな観光開発ヘ向けた複数の概念7)が模索
される様になる。また、 1987年の「環境と開発に関する世界委員会 (WorldCommission on 






















①「もう lつの観光J(alternative tourism ・Jafari1989) :大量観光の意味でのマス・ツーリズムに対して、もう 1つの観
光、ないしは別の形態での観光を言う。
②「適性観光J(appropriate tourism ・Singhet.al 1989) :社会的・文化的、そして自然的環境への負のインパクトを避け、
正のインパクトを促進する様な観光の形態。小グループや、あるいは少人数の人々による観光で、体規模開発を抑制し、ホス
ト社会の価値観や文化の尊重・維持に努めるような観光を言う。
③「責任ある観光J(responsible tourism . Smith & Eadington 1982) :文化的・伝統的価値観や自然環境を破壊したり、
種々の希少な資源の過度の利用や乱獲をしない様な観光の形態を言う。
④「優しい観光 (softtourism ・Harrison& Husbands 1996) :地域住民とゲストとの間の相互理解、ホスト地域の文化的伝
統を尊重し、可能な限り環境保全を達成するような観光を言う。






































































































































に包含しようとする動きである 19)。こういった概念は、 1992年の第 16回世界遺産委員会20)にて正式
に導入が決定され、その後、文化遺産と自然遺産、並びにこれらが包含する景観等が同一の制度のも
とに国際的な世界遺産保護の体系に組み込まれる事となる21)。
この様な一連の動きは、 1999年にメキシコで開催されたイコモス(ICOMOSI= International 
Council on Monuments and Sites)のゼネラル・アッセンブリーにおいて草案が構想され、 2002年


















































































ぎの世代へ向けて伝えて行く為の「無形文化遺産の保護に関する条約 (Conventionfor the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) J24)に連関する。「無形文化遺産の保護に関する条
約」の要旨は、人間の諸活動に関わる対象が、そこに居住する人々の生活における証として具体的に




































う意味で「他律的観光 (heteronomoustourism) J を生み出す原因になっているとし、一方、地域社
会の「自立性」を基盤にした内発的観光開発は、地域社会にとって、外部の企業やトラベル・エー



















































30) A UNESCO conferencejworkshop for the enhancement of stakeho1der cooperation in tourism development and 






































































































































































































9) United Nations Educational， Scientific and Cultural Organization 'Convention Concerning 
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Adopted by the General 
Conference at its seventeenth session Paris， 16 november 1972) J United Nations 
Educational， Scientific and Cultural Organization、1972.
10)河野靖「文化遺産の保存と国際協力』風響社、 1995.
11) World Heritage Commitee 'Official Record : World Heritage Commitee Sixteenth Session 
(Santa Fe， USA， 7 -14.December.1 992) J World Heritage Center. 1992. 
12) International Council on Monuments and Sites 'ICOMOS International Cultural Tourism 
Charter J ICOMOS International cultural Tourism Commitee December 2002. 
13) United Nations Educational， Scientific and Cultural Organization 'Convention for the 
safeguarding of the intangible cultural heritage (Meeting in Paris， from 29 September to 17 









16) UNESCO PROAP (2000) r Action Plan for LijiangJ， record of A UNESCO 
conferencejworkshop for the enhancement of stakeholder cooperation in tourism 
developmerit and heritage preservation in Asia and Pacific. (New Municipality Building， 









































































































































白沙 束河 麗江東関村 i控市
行政区磁玉穣県王室E県 古城窓 1 玉喜重県玉総!累
主要民族;納西 約i!3 納i.fi 納西 :納西














































































































16) i独立行政法人国際協力機構:Japan Internationa1 Cooperation AgencYJ独立行政法人国際協力機構法(平成 14年法律
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